Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث
والدراسات
Volume 21

Issue 1

Article 2

2018

Linguistic Measurement between Consenters and Objectors and
its Effect on Sharia Ruling
Mousa Abu Al reesh
Asmariah Islamic University, musaabualrish@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/albalqa

Recommended Citation
Al reesh, Mousa Abu (2018) "Linguistic Measurement between Consenters and Objectors and its Effect
on Sharia Ruling," Al-Balqa Journal for Research and Studies البلقاء للبحوث والدراسات: Vol. 21 : Iss. 1 ,
Article 2.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/albalqa/vol21/iss1/2

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Al-Balqa Journal for Research and Studies  البلقاء للبحوث والدراساتby an authorized editor. The journal
is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo,
marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

Linguistic Measurement between Consenters and Objectors
and its Effect on Sharia Ruling
القياس اللغوي بين المثبتين والنافين واألثر التشريعي
دراسة أصولية
د .موسى عايش أبو الريش
أ
السالمية
الجامعة السمرية إ

musaabualrish@gmail.com

الصولية حول إمكانية إثبات أ
يتناول هذا البحث وجهات النظر أ
الحكام ش
ال�عية من عدمها؛ عن طريق القياس
ن
المبا� اللغوية ومعانيها ،كالعالقة ما ي ن
ب� مؤيد ومعارض؛ إذ العالقة ما ي ن
اللغوي ،والمذاهب فيه ما ي ن
ب� الجسد
ب�
ي
أ
أ
صول متعلقة
القابلية للنمو والتمدد؛ لكن المر ليس عىل إرساله ،وإنما عىل رسله؛ وإذا كانت حرفة ال
ولباسه؛ من
حيث أ
ن
ال�عية ،فال بد من التعامل مع أهل هذا الفن ،وتعلم فن الغرف مما غرفوا؛ ي ت
بالحكام ش
واح�اف
لصلتها
بالمعا�؛
ي
أ
ن
ن
ن
ن
والناف� وأثره
المثبت�
المعا�؛ ففكان عنوان البحث":القياس اللغوي يب�
حرفة البناء مما بنوا؛ لنها الوسيلة الموصلة إىل
ي
ي
ي
بعدها معقولة ن
الت�يعي .وتكمن إشكالية البحث ،هل ش
ش
المع�؛ فيجري فيها القياس ،أم أنها
لل�ع أن يترصف ي� اللغة؛ ّ
ن
ن
ز
يغ� معقولة المع�؛ فال يجري فيها القياس؟ والمسألة محتملة ،والحكم فيها ليس بقطعي ،وال�أاع أقرب إىل اللفظي
منه إىل المعنوي ،والمواقف فيها متبادلة ،وقضية اللغة بحاجة إىل مزيد من العناية من أول الصول؛ ت
ح� تستوي
ي
أ
الحكام عىل ساقها.

والثبات ،والنفي.
الكلمات المفتاحية :القياس ،واللغة ،واالشتقاق ،إ

تاريخ االستالم23/3/2016 :

تاريخ القبول17/1/2017 :

This article deals with points of view in study sources impinging on the possibility of ratifying or discrediting
Sharia ruling through the adoption of linguistic measurement. While there are some who oppose this approach, there
are others who approve of it considering that the relationship between linguistic structures and meanings is like the
relationship between the body and the uniform – one can be made to fit the other. Yet the issue is not dependent only
on how meanings are communicated as much as it is on communication itself. If study sources emphasize meanings
due to their relation to Sharia ruling, then it is crucial to deal with those sources and acquire their method. This is how
the present article came to have its title: Linguistic Measurements between Consenters and Objectors and its Effect on
Sharia Ruling. The problem that the paper addresses is related to whether it is acceptable for sharia to affect language
if meaning is acceptable and hence is susceptible to measurement. The conflict is more verbal than moral and attitudes
are mutual. Specialized scholars should give more attention to linguistic issues by way of securing sound judgements.

Keywords: language; measurement derivation; confirmation; rejection.

بالتفك� ،ي ز
وم�ه
النسان
الحمد لله الذي خص إ
ي
السالم خاتمة ش
ال�ائع؛
بالعقل
والتدب�؛ وجعل ش�يعة إ
ي
ال تقاس بها ش�يعة ،وال يعدلها نظام؛ والصالة والسالم
عىل أصحابه وأتباعه ومن فتبعهم من أئمة االجتهاد
أ
العالم ،الذين بذلوا الوسع ي� تحرير قواعد ش
ال�يعة،
وتنقيح مقاييسها ،واستنباط فروعها من أصولها ،وبعد:
أساسيات
يعد من
فلما كان علم أصول الفقه ّ
ّ
ش
ال�يعة؛ غدا إليه المفزع عند فقدان النص؛ الرتباطه
النسان ،ف وقد تغدو هذه الحاجات يغ�
بحاجات إ
محدودة ،متشعبة ي� كل اتجاه؛ مما يضطر معه العلماء
الضافات ،والتحسينات من االشتقاق والنحت؛
إىل بعض إ
بما يفي الغرض ،ويحفظ ويحافظ عىل العربية ،دون
الخروج عن سننها .والقياس وما يتعلق به من وجوه النظر
ت
المس�سل عىل جميع الوقائع؛ بخالف
واالستدالل ،هو
غ�ه من أ
الصول؛ فإن نصوص الكتاب آوالسنة محصورة،
ي
الجماع معدودة ،وأخبار الحاد عىل الجملة
ومواقع إ
متناهية؛ وعليه فإن حاجة الناس إليه ال تنقطع ،وفوائده
ال تنتهي؛ ما دامت الحوادث تت�ى ،والزمان يتجدد ،أودائرة
المعامالت تتسع إىل جميع مناحي الحياة ي ن
ب� المم؛
إذ االعتبار ش
نظ�ه؛ من
بال�ء ،وإعطاء
النظ� حكم ي
ي
ي
والفطر المستقيمة؛ أ ومن
مقتضيات العقول
السليمة ،ف� أ
الصول يتعلق باللفاظ
المعلوم أن معظم الكالم ي

المعا� ففي القياس ،وأما أ
ن
ن
اللفاظ فال بد من
والمعا�؛ أما أ ش ي
ي
االعتناء بها؛ لن ال�يعة عربية ،وأفضل أنواع الجد طلب
الفن من أهله؛ ولن يستكمل المرء خالل االستقالل
هذا
بالنظر ف ي� ش
ال�ع ،ما لم يكن ريّانا من النحو أو اللغة!
وعليه يغدو ف علم اللغة كالواجب عىل أهل هذا العلم؛
لئال يحيدوا � تآليفهم وفتاويهم عن ن ن
س� االستواء؛ وما
ي
أدى إىل الواجب فهو واجب.
هدف البحث:

أ يهدف ف هذا البحث إىل استجالء التصور لدى
فالطرائق أالصولية ي� نظرتها إىل القياس اللغوي ،واستثماره
ي� وفرة الحكام ،استجابة للمستجدات الطارئة.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث ف ي� إنزال مستجدات الواقع
عىل أحكام ش
ال�يعة؛ وفق مقاصدها من حيث التسمية
ن
والمع�.

أسباب اختيار الموضوع:

ألما كان هذا النوع فنا مجموعا ينتحى ويقصد،
فلم ث
الحاجة إليه! وأحالوا
يك� الصوليون منه مع مسيس
ف
مظان الحاجة عىل ذلك الفن ،واعتنوا ي� فنهم بما أغفله
ّ
أئمة العربية ،واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال
أئمة اللسان؛ وظهور مقصد ش
ال�ع فيه؛ أال وهو القياس
اللغوي وأثره ف ي� ش
ال�ع ،ولقلة الكتابة فيه وقع اختياري
عليه.
إشكالية
البحث:الجابة عن أ
ف
السئلة المثارة ،هل
تكمن ي� إ
ف
ن
ش
المع�؛ فيجري
بعدها معقولة
لل�ع ترصف ي� اللغة؛ ّ
ن
فيها القياس ،أم أنها أ يغ� معقولة المع�؛ فال يجري
فيها القياس؟ وإذا كان المر كذلك ،فهل يمكن أن ينضم
القياس اللغوي إىل القياس ش
ال�عي كضميمة داعمة له؛
أ
وعده ّأسا
االعتماد
صول مندوحة ف ي�
عليه؛ ّ
فبحيث يكون للأ ي
أ
ف
ي� استصدار الحكام ،إذا التبس المر عليه ي� المسميات
الجديدة أم ال؟ .

منهج البحث:

قد ال يفي المنهج الواحد بالبحث؛ فيحتاج معه
إىل ث
أك� منه ،وعليه يعتمد المنهج الوصفي مع الموازنة،
بالتحليل والتعليل ،واالستنباط .

الدراسات السابقة:

أ هناك بحث موسوم بـ " ثبوت اللغة بالقياس
ي ن
عند ال ي ن
ي� ،منشور
صولي� " للدكتور عبد العزيز
العم� ي
ف ي� مجلة ش
السالمية ،نيسان1987 ،م،
ال�يعة والدراسات إ
العدد ،7فالكويت ،جمع الباحث فيه جانب الحقيقة
ين
الست� صفحة ،لكنه لم
القياس ،قارب
والمجاز ي�
يستصف إىل نتائج ف ي� بحثه.
أوال :مفهوم االشتقاق

تمهيد:
تعد العربية ت
وت�ى عىل أنها لغة ثرية الحال ،شكال
فومضمونا باالشتقاق؛ أ إذ مدار علم الترصيف لدى النحاة
وحك فيه أقوال:
صل موقوف عليه ،ي
ي� أمعرفة الزائد من ال ي
الول :أن اللفظ ينقسم إىل مشتق ،وجامد ،وعزي إىل

الخليل وسيبويه أ
والصمعي وعليه العمل.
الثا� :أن أ
ن
ال ألفاظ كلها جامدة بالوضع ،وبه قال نفطويه.
ي
الثالث :أن اللفاظ كلها مشتقة ،وهو قول الزجاج " :أن
ين
لفظت� اتفقتا ببعض الحروف ،فإن إحداهما أ مشتقة
كل أ
يث�
من الخرى؛ فالرحل مشتق من الرحيل ،ف والثور لنه ي
أ
ن
ج� " :االشتقاق يقع ي� الحروف ،مثل
الرض" ،وقال ابن ي
نعم حرف جواب ،ويشتق منه النعمة ،والنعيم والتنعيم
والنعمى والنعماء" (الخصائص /2/35-37السيوطي.
المزهر/1/348،354ابن النجار1423 .هـ.) 1/205.
ف إذا أتمهد هذا ،فنقول :االشتقاق لغة مصدر من اشتق،
ش
يقال:
ال�ء ،وهو مضغه،
و� الصل أخذ من
ي
شق ي
الطريق �ف
اشتق ف ي� عدوه ،إذا مال ف ي� أحد شقيه ،واشتق
ي
الفالة ،ض
م� فيها ،وهو مجاز ،ومنه سمي أخذ الكلمة من
والجامع
الكلمة ،إذ الكالم مشتق من الكلم ،وهو
الجرح ،أ
الصول
التأث� ،والكلمة كذلك؛ ألن الحروف
بينهما
ي
موجودة فيها؛ وهي مؤثرة؛ فكانت تدل عىل ن
مع� ،وهي
جزء الجملة ال ّتامة الفائدة؛ والجزء يشارك الكل ف ي� حقيقة
(العك�ي2000 .ص ،)117والحرف من الحرف
وضعه
ب
اشتقاقا ،واالشتقاق عىل وزن افتعال ،من قولك :أاشتققت
كذا من كذا ،أي اقتطعته  ،ومنه مشتقات اللبان ،ما
ش
/4/253.الزمخ�ي.
يقتطع ويتشكل منها( الجوهري1999.
أساس البالغة.)1/515
أ
ف
صول:
ي� االصطالح ال ي
أ
ف
هو ر ّد لفظ ف إىل آخر ،لموافقته له ي� الحروف الصلية،
ن
المع� (ابن الجزري/1/180 .1993 .ابن
مع مناسبة له ي�
النجار1423 .هـ .)1/206.
توضيح قيود التعريف:
1.1ر ّد لفظ :يدخل فيه االسم والفعل ،وهو المشتق.
2.2إىل لفظ آخر :أ فراد به المشتق أمنه.
الصلية؛ سواء أكانت
3.3لموافقته له ي�
الحروف أ
المر من فنحو كل ،وخف؛
موجودة أو مقدرة :أليدخل
ن
ت
المع� ،مع
ولالح�از به عن اللفاظ المتوافقة ي�
تباينها.
ن
لفظ من آخر؛ شب�ط مناسبتهما
نزع
هو
:
الجرجا�
وعند
ي
ن
مع� وتركيبا ،ومغايرتهما ف ي� الصيغة(  . 2007ص.)53
ويلتقي مع ابن الحاجب فيما ذهب إليه ( . )1/171. 1983
ت
ش
ل�ء ما ،مأخوذ من
وعند ابن حزم  :اخ�اع اسم ي
أ
(الحكام )2/597كتسمية البيض من البياض،
صفة فيه إ
والمصل من الصالة ،والفاسق من الفسق ،وقفّى عىل أثره
آ ي
ن
المعا� عن شكله؛ بزيادة أو
مدي":هو ما يغ� من أسماء
ال
ي
نقصان ف ي� الحروف والحركات ،أو فيهما ،وجعل داال عىل
ذلك ن
المع� ،وعىل موضوع له يغ� ي ن
(الحكام.)1/42
مع� " إ
ن
اللغوي� :هو أخذ صيغة من أخرى ،مع
وحده عند
ي
اتفاقهما ن
مع� ومادة أصل ،وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية

مع� أ
عىل ن
الصل؛ بزيادة مفيدة؛ ألجلها اختلفا حروفا،
�ض
كضارب وم وب من
أو هيئة(السيوطي.المزهر)1/346
ض�ب؛ فإنه دال عىل مطلق ال�ض ب؛ ف� ي ن
ضارب
أن
ح�
ي
وم�ض وب ض
وا�ب ث
أك� داللة وحروفا ،وكلها ت
مش�كة ف ي�
ف
ف
ض
.)1/323 . 2000
و� فهيئة تركيبها (القر يا� .
�ب ،ي
أ
وبالتأمل ي� هذه الحدود ،سواء ال فصولية أو اللغوية؛
نجدها رسوما تعتمد عىل الخاصية ي� التعريف ،وهي
ن
متقاربة ن
والمع� .
المب�
ثانيا :تأصيل
األصوليين:

فكرة

االشتقاق

لدى

إن مذهب أ
ال ي ن
باعتبارين:
االشتقاق يقع
صولي� ف ي�
أ
أ
ف
ن
الول :أن يُرى لفظان ت
والمع�؛
اش�كا ي� الحروف الصلية
ف
ويراد العلم ي� أيهما أصل ،وأيهما فرع ؟
ن
القواعد بأن مثله أصل،
الثا� :أن يُرى لفظ قد قضت
ي
أ
ن
تب� منه لفظا آخر؛ والول قد يقع باعتبار
وأنت تريد أن ن ي
والثا� باعتبار خاص.
عام غالبا،
ي
الول :الكالم عىل المصدر والفعل ،أيهما أ
فمن أ
الصل
ين
البرصي� أن الفعل مشتق
وأيهما الفرع؟ يرى مذهب
من المصدر؛ وهو فرع عليه؛ ألن المصدر اسم ،واالسم
ن
وأما الفعل فإنه ال
يقوم بنفسه،
ويستغ� عن الفعلّ ،
ي
يقوم بنفسه ،ويفتقر إىل االسم ،كما أن الفعل بصيغته
يدل عىل الحدث والزمان ،والمصدر عىل الحدث؛ وإذا
كان الواحد أصل ي ن
االثن�؛ فكذا المصدر أصل الفعل؛
ألنه الموضع الذي يصدر عنه؛ ولهذا قيل للموضع الذي
سمي مصدرا ّ
أن
تصدر عنه إ
دل فعىل ّ
فلما ّ
البل مصدر؛ أ ّ
(النباري � ،)1/235. 1998 .ي ن
ح�
الفعل قد صدر عنه
ي
ين
المصدر مشتق من
العكس ،وهو أن
الكوفي�
أن مذهب
أ
ف
الفعل؛ وهو فرع عليه؛ لن الفعل يعمل ي� المصدر؛ إذ
رتبة العامل قبل رتبة المعمول ،والمصدر يذكر تأكيدا
للفعل ،وال شك أن رتبة المؤكّد قبل رتبة المؤكّد؛ كما أنّنا
نجد أفعاال وال مصادر لها ،كنعم وبئس وفعل التعجب؛
ّ
والمصدر فرع ،وقد أيرد عىل
فدل عىل أن الفعل أصل،
عىل أ
نه قد
ل
والفرعية؛
صالة
ال
يدل
ال
أنه
وذاك
هذا
الصل ،وال يخرج أ
يستعمل الفرع وال يستعمل أ
الصل
بذلك عن كونه أصال ،وال الفرع عن كونه فرعا ،ومثاله
أبابيل" ،أي جماعات متفرقة ،وهو جمع ال مفرد
ط�ا
" في
أ
إن واحده "إبول"،
له ي� قول ال ثك�ين ،وقال بعضهمّ :
أن واحده "إبيل" ،وكالهما مخالف لقول
ويرى بعضهم ّ
أ
ال ثك�ين ،والظاهر أنهم جعلوا واحده "إبوال وإبيال"
قياسا وحمال ،ال استعماال ونقال ،كما أن هناك مصادر لم
تستعمل أفعالها ،نحو أهال فوسهال ،وعىل التأويل تصدق
تسمية المصدر مصدرا ،كما ي� قولهم :مركب فاره ش
وم�ب
عذب؛ بأن المراد موضع الركوب وموضع ش
ال�ب ،أو

اسم المفعول؛ ونسبت إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة
عىل المجاز ،كما يقال :جرى النهر ،والنهر ال يجري؛ إنما
الماء يجري فيه ،قال تعاىل ( ِتلْكَ ُح ُدو ُد ال أل ِّه َو َمن يُ ِط ِع
ين
الل َّه َو َر ُسول َُه يُ ْد ِخل ُْه َج َّن ٍات تَ ْج ِري ِمن تَ ْح ِت َها الَنْ َه ُار َخا ِل ِد َ
ِفي َها َو َذ ِلكَ ا ْلف َْو ُز ال َْع ِظيم)(النساء)13؛ فأضاف الفعل
إليها؛ وإن كان الماء هو الذي يجري فيها(أَ َول َْم يَ َر ْوا أَنَّا
َج َع ْل َنا َح َر ًما ِآم ًنا َويُ َت َخط َُّف ال َّن ُاس ِم ْن َح ْو ِل ِه ْم أَف َِبال َْب ِاط ِل
ون َو ِب ِن ْع أ َم ِة الل َِّه يَ ْكف ُُرون) (العنكبوت ،)67فأضاف
يُ ْؤأ ِم ُن َ
ين ْاس ُت ْض ِعفُوا
المن إليه؛ لنه يكون فيه؛
َ
ومنه(وق ََال ال َِّذ َ
ين ْاس َتكْ ب َ ُ�وا بَ ْل َمكْ ُر الل َّْي ِل َوال َّن َه ِار ِإ ْذ تَأْ ُم ُرونَ َنا أَن نَّ ْكف َُر
ِلل َِّذ َ
َ
َ
َ
اب
أ
و
ا
د
ا
ند
أ
َه
ل
ل
ع
ج
ن
و
ِبالل َِّه
ُ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
سوا ال َّن َد َامةَ ل ََّما َرأَ ُوا ال َْعذَ َ
َ ُّ
أ
ف
ين َكف َُروا َه ْل يُ ْج َز ْو َن ِإال َّ َما
َو َج َع ْل َنا ال َ ْغال َ َل ِ ي� أَ ْع َن ِاق ال َِّذ َ
(سبأ)33؛ فأضاف المكر إىل الليل والنهار؛
ك أَانُوا يَ ْع َملُون)
أ
فيهما(النباري،) 1/235-236،245 .1998 .
لنه يقع
للبرصي� ،مع أنه ت
ين
بالخالف
ف
يع�
حيان
أبو
انترص
وقد
"ولبعض أصحابنا أن الصفات مشتقة من الفعل ،أ
ولب ي�
المصدر
أن كال
بكر بن طلحة مع قوله باالشتقاق إال ّ
مشتقامنمن آ
الخر،
وليس أحدهما
والفعل أصل بنفسه،
قدرت
وهناك مصادر تستعمل ف ي� الدعاء إ
للنسان وعليه ّ
ليس له فعل من
معناها ،وهناك أمن المصادر من
من
وسخ أ
لفظه ،أ
الظفار(" -ارتشاف
كالف -وسخ الذن -والتفة-
ال�ض ب ،)3/1353-1360كما ّرجح ابن مالك مذهب
البرصي� ،معلال ترجيحه" بأن ن
ين
مع� المصدر مفرد،
ن
ومع� الفعل مركب من حدث ،وزمان؛ والمفرد سابق عىل
المركب ،ومفهوم المصدر أ عام ،ومفهوم الفعل خاص؛
والدال عىل العام أوىل بالصالة من الدال عىل الخاص،
فعل له ،ال لفظا وال تقديرا ،مثل ويح
ومن المصادر ما
وليسال ف� أ
الفعال ما ال مصدر له مستعمل إال
وويل وبس؛
ي
وتقديره ممكن؛ كتبارك وفعل التعجب"( 2/178- . 1999
ين
البرصي�
مما ذكره أبو حيان؛ أن من
 ،)179وأنت ترى ّ
ين
ين
والكوفي� فيما ذهبوا إليه ف ي� أصالة
البرصي�
من خالف
بعده كل واحد منهما أصال
المصدر للفعل ،أو العكس؛ ّ
ش
بنفسه؛ وإن ّ
�ء؛ فإنما ّيدل عىل أن المسألة
دل ذلك عىل ي
احتمالية ،وليست بقاطعة؛ تصدق من بعض الوجوه لكل
ّ
طرف ،ال من كل الوجوه.
ن
الثا� :فيما يطرد فيه االشتقاق ،كاسم الفاعل
ومن ي
واسم المفعول ،والصفة المشبهةآ وأفعل التفضيل،
واسم المكان واسم الزمان واسم اللة ،والفعل ض
الما�
ي
والمضارع أ
كالقارورة؛ فإنها
والمر .وقد يختص فال يطرد
ف
ش
ال�ء،
مختصة بالزجاجة؛ فوإن كانت مأخوذة شمن القر ي� ي
ال�ء؛ من خشب،
ولم يطردوا ذلك ي� كل ما يقر فيه ي
أو خزف ،أو بحر .ولم تستخدم كلمة المصدر وال كلمة
المعارصين؛ والذي
الفعل أصال للمشتقات المختلفة لدى
ف
رص� معارص،
استخدموه حرفية ثالثية ،وهي مصطلح ي
يسمى المادة المعجمية أو الجذر (الصالح،)209 . 1997 .
ين
ين
والكوفي� ،وعىل
البرصي�
وتعليلهم ذلك عائد إىل منهج

ق
اللمام
أية حال ،فال فبد ف ي� التوليد
االشتقا� أ للكلمات أمن إ
ي
الرص� ،ومعرفة قوالب السماء والفعال ،من
بالقانون
ي
االشتقاق
إطالق
إليه
ينرصف
الذي
وهذا
ومزيد؛
صولي� من غ� قيد ،وهو االشتقاق أ
مجرد أ
ال ي ن
الصغر
عند
ي
ت
واش�طوا فيه اتفاق
الحاج1316.هـ،)1/89.
أم�
(ابن
ي
المشتق والمشتق منه ف� الحروف أ
الصلية ،مع المناسبة
ي
ن
المع�؛ ألن المشتق فرع أصله المشتق منه ،وإذا كان
ف ي�
ف
الوضع يغ� مأخوذ من يغ�ه ،ال يسمى مشتقا؛
أصال
والذي ي�دفع أ
ت
ال ي ن
االش�اط ،هو الرد عىل
صولي� إىل هذا
تز
المع�لة ف ي� اتجاههم المغاير لقاعدة االشتقاق ،وهي
نفي الصفات عن الباري؛ فال يثبتون شيئا من الصفات،
ين
معلل� ذلك؛ بأنه لو اتصف بها لزم
ويثبتون أحكامها؛
أن يكون محال للحوادث ،وإن كانت قديمة لزم تعدد
ذات الله تعاىل اقتضت عالمية؛
القدماء ،مع إقرارهم بأن
عالميته واجبة ،والواجب
لكنها ليست معللة بالعلم؛ ألن
ّ
ن
الجبار.المغ�
بالغ�؛ بخالف عالميتنا (عبد
ال يعلل
ي
ي
والتجوير/172-179السنوي.1999 .
الرؤية،252والتعديل
إ
 ،)1/223ف� ي ن
تعتمد عىل عدم تصور
ح� أن رؤية الجمهور
ي
أ
إطالق المشتق دون المشتق منه؛ لن المشتق منه جزء
ش
ال�ء فرع عن تصوره؛ إذ
من المشتق ،والحكم عىل ي
يصدق المشتق
مدلول أالعالم ذات قام بها العلم ،فال
محال آ
(المدي2003 .
دونه ،لن صدق المركب دون جزئه
 ،)1/42 .ودفع الجمهور إير فادهم بأن العالمية ونحوها
ت
ال� ال ثبوت لها ي� الخارج؛ وال يمتنع إثبات
من النسب ي
قدماء هن صفات لذات واحدة ،وهذه الصفات ممكنة
لذاتها ،واجبة للذات ،ال أن ذات الصفات اقتضت وجوب
ين
الفريق�
(السنوي)1/224 . 1999 .؛ ومعتمد
وجود نفسها إ
عىل التأويل ،هل يلزم االشتقاق من الصفة المعنوية ّلما
تز
المع�لة؛
قامت به ؟ فهذا مما أوجبه الجمهور ،ونفاه
ين
النحوي� ف ال يجوز إضافة الموصوف إىل صفته،
وعند
فوالعلة عندهم ي� امتناع ذلك ،أن الصفة هي الموصوف
� ن
ش
ال�ء إىل نفسه يغ� جائزة؛ وليس مراد
ي
المع� ،وإضافة ي
ن
ن
المتكلم� بها ،من حيث القدرة
النحوي� بالصفة هو مراد
أي
ي
والعلم ،والسكون ،والحركة؛ لن هذه أ الصفات يغ�
ين
الموصوف� بها؛ أال ترى أن السواد يغ� السود ،والعلم
يغ� العالم ،والحركة يغ� المتحرك ،والكالم يغ� المتكلم،
ن
ين
ج� .1993 .
وإنما الصفة عند
النحوي� ش هي النعت (ابن ي
ال�ء من اسمه عند المبالغة
نعت
 ،)1/34واشتقاق
س� العرب ،مثل يظل ظليل ،وحصن ي ن
فيه ،من ن ن
حص�،
وصديق صدوق
(الثعال� ،)2/647 . 1998 .من ّثم كان
بي
ن
السمعا�" :ما اشتق لوصف من الجنس ،نحو
حكم
ي
�ض
ضارب مشتق من ال ب ،وعالم مشتق من العلم ،فهذه
أ
ش
ال�ء وصفته،
السماء المشتقة تفيد المعرفة بذات ي
وماهيته" (  .)1/35 .1997والخالصة أن
وتخ� عن حقيقته
ب
الفريق� يستند ف� دعواه إىل التأويل ،ويريد ن ز
ين
الت�يه؛
كال
ي
وإن اختلفت وسيلته ف� ذلك عن آ
الخر .
ي

ثالثا :مفهوم القياس عند اللغويين
واألصوليين

القياس لغة:
يقيسه قيسا وقياسا ،إذا قدره عىل
قاسه
من
مصدر
مثاله ،وقايسته جاريته ف ي� القياس ،وقاس الطبيب الشجة
قدر غورها (ابن سيدة ،المخصص .)1/93أ وقد تجري
المقايسة مجرى المقاساة ت
ال� هي معالجة المر الشديد،
ويعدى بالباء ،قس هذا يبذاك ،وبعىل لتضمنـه مع�ن
البناء ،وبإىل لتضمنه معنـى الضم والجمع ،يقال :قاسه
به ،وعليه  ،وإليه (الفراهيدي .2004 .ص.)706
أ
ف
صول:
ي� االصطالح ال ي
ف
(البرصي.
هو بذل الجهد ي� استخراج الحق
المعتمد .)2/195دفع بما يلزم عليه من بذل الجهد ف ي�
والجماع؛ فيحتاج إىل
استخراج الحق من النصوص ،إ
اجتهاد ف ي� داللة صيغ العموم ،وما تحتمله من معان،
اليماء الذي هو ت
اق�ان وصف بحكم ،لو لم يكن
وكذا إ
نظ�ه للتعليل؛ لكان بعيدا؛ فيحمل عليه (حاشية
هو أو ي
السعد.)2/234 . 1983 .
وعند ض
ال�ء عىل ش
القا� عبد الجبار :حمل ش
ال�ء ف ي�
ي
ي
ي
ف
�ض
أحكامه ،ل ب من الشبه .أ فيدخل ي� ذلك الجمع
بعض ن ف
ين
الثبات والنفي؛ لن المجتهد قد يظن أن
ب�
الشيئ� ي� إ
ي
ن
ن
الشيئ� أشبها؛ وإن لم يكن بينهما شبه ،فيكون رده
يب�
ي
إليه قياسا؛ لن المعقول من القياس أن يكون قياس ش
�ء
ي
ش
ش
ال�ء ف ي� يغ�ه،ال لشبه
�ء ،ولو أثبت إ
النسان حكم ي
عىل ي
بالحكم فيه (المعتمد.)2/195
بينهما؛ لكان منشئا
الفرع أ
للصل ف ي� علة حكمه (التهانوي.1998.
وقيل :مساواة
 .)3/530ت
اع�ض عليه بأن القياس يطلق عىل التقدير،
ترى إىل قوله تعاىل (ال َِّذي َخل ََق
وليس كل أتقدير قياسا! أال
)(العىل  ،)2أي جعله ف ي� نفسه ذا قدر مخصوص،
ف ََس َّو ٰى
بغ�ه؛ كما أن المساواة صفة المقيس،
وليس معناه قدره ي
والقياس صفة القائس ،ونتيجة فعله ،ال نفس فعله،
السبك . 1999 .
فلو قال موضعه التسوية كان أوىل(ابن
ي
.)4/137
ن
وعند ض
الباقال� :حمل معلوم عىل
القا� أبو بكر
ي
ي
معلوم ،ف ي� إثبات حكم لهما ،أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع
بينهما ،من إثبات حكم ،أو صفة ،أو نفيهما (التهانوي.
 . 1998أ .)3/532أورد عليه أن المجتهد مظهر للحكم ال
مثبتا؛ لن المثبت الحقيقي هو الله تعاىل ،وكما يجري
ين
ب� الموجودين يجري ي ن
ين
المعدوم�؛ كقياس عديم
ب�
فالعقل بسبب الجنون عىل عديم العقل بسبب الصغر،
ي� سقوط الخطاب عنه؛ بالعجز عن فهم الخطاب ،وأداء
الواجب ،وأن الحمل ثمرة القياس ال نفسه ،كما أن الجامع
قد يكون حكما ش�عيا ،إثباتا أو نفيا ،ككون القتل عدوانا،

أو ليس بعدوان؛ وقد يكون وصفا عقليا؛ إثباتا أو نفيا،
بعمد ،ولهذا عرفه صـاحب التوضيح
ككونه عمدا أو
الحكمليسمن أ
الصل إىل الفرع ،بعلة متحدة،
 :تعدية
التــدرك بمجـرد اللغة (التفتاز ن
فالتعدية فال
.)2/109
.
ا�
ي
الصل؛ بل تشعر ببقائه ف� أ
تشعر بعدم بقائه ف� أ
الصل ي�
ي
ي
وضعها اللغوي ،أال ترى أن تعدية الفعل ال تقترص عىل
بالمفعول أيضا ،فال يقترص
بل تتعلق
التعلق بالفاعل،
عىل أ
يثبت ف ي� الفرع ،وال حاجة
بل
صل،
ال
نوع الحكم
إىل القول تعدية الحكم المتحد؛ ألن التعدية ال يمكن إال
وأن يكون الحكم متحدا من حيث النوع؛ وإنما االختالف
يكون باعتبار المحل .أما ال تدرك بمجرد اللغة فهو ت
اح�از
واجب؛ التفاق العلماء
عن داللة النص؛ وذكر هذا القيد
عىل الفرق ي ن
ب� داللة النص والقياس؛ ألن قياس فالداللة ال
كما لو علل ي� قياس
تذكر فيه العلة ،بل وصف مالزم لها؛
النبيذ عىل الخمر أ برائحته المشتدة؛ ألن قياس الداللة
هو الجمع ي ن
ب� الصل والفرع بدليل يدل عىل العلة ،ال
بالعلة نفسها ،وهو الذي يطلق عليه قياس التالزم (ابن
قدامة1391 .ه  .ص/166التهانوي/2/1353 . 1998 .حاشية
السعد.)247/ 2 .1983 .
ين
اللغوي�:
ف ي� عرف
هو فحمل يغ� المنقول عن العرب عىل المنقول عنهم؛
إذا كان ي� معناه .فوقيل :مقاربة كلمة بكلمة ،أو استعمال
باستعمال ،رغبة ي� التوسع اللغوي ،وحرصا عىل اطراد
ين
اللغوي�.)1/438
الظواهر اللغوية (هالل.عبقري
ن
هذه الحدود متقاربة ن
والمع� من حيث المفهوم،
المب�
التفس� منها إىل الحد! فكانت
وإن كانت اللغوية أقرب إىل
ي
أ
الصولية من حيث الخاصية ،أدق ف ي� الصياغة.
رابعا :تحرير صورة النزاع وآراء العلماء
في المسألة

ال خالف ي ن
ب� العلماء ف ي� ثبوت اللغة بالنقل ،والتوقيف،
بعض الكالم من
واالستقراء؛ وأن لها قياسا ،والعرب
تشتقثابت ف
كل مصدر
�
القياس
وصيغ التصاريف عىل
ي
بعض؛أو ف
المنقول؛ وكذا عدم جريانه ف ي� أسماء
حكم
�
نقل،
ي
عالم؛ ألن أسماء أ
أ
عالم ال يتصور فيها إثبات القياس؛
ال
ال
ف
ت
ش
ال� ال
لكونها يغ� معللة؛ فهي ي� هذا
كالنصوص ال�عية ي
القياس إثبات ن
مع� يقع به التشبيه؛
تعلل ،ومن ض�ورة
ش
لل�ء ،والعلم عليه (المازري.2001 .
إذ العلة
كالحد ي
ص ،)150أ
واللقاب المحضة ،وأسماء الصفات؛ ألنها
ين
التعي�،
للمسمى؛ وإنما وضعت لمجرد
ال تفيد وضعا
ّ
وأسماء أ
العالم
والتعريف (السيوطي.المزهر،)1/59-60
لغ� ن
مع� جامع ،والقياس فرعه؛ إذ
الجامدة؛ لوضعها ي
الجماع عىل منع القياس ف ي� علم أو لقب أو صفة (ابن
إ

و� تبديل أ
ف
السماء ،كتسمية
النجار1423 .هـ ،)1/224 .ي
ال.المنخول )132وفاقا،
الفرس دارا ،والدار فرسا
(الغز ي أ
الفعال ليست بقياس؛
وكذا المصادر المشتقة من
ونطقهم بها عىل هذا الوجه
لعلمها ض�ورة من لغتهم،
أ
الصادرة
(السيوطي.المزهر .)1/60أما السماء
المشتقة أ
والسود،
من أ معان معقولة ،كالخمر ،والز ن يا� ،والسارق،
بالقياس
والدائرة معها وجودا وعدما ،فهل تثبت
والبيض
تسمية أ
ال ش�بة
اللغوي حقيقة ف ي� هذه الصور أم ال؟ وهل
المخامرة للعقل تعد خمرا ؟ أو يخص اسم الخمر بما
خامر العقل من ماء العنب فقط؛ فال يطلق حقيقة عىل
النبيذ؛ ولم يظهـر من أهل اللغة فيـه قصد لقرص أو
ن
بمع� سكـوت الواضـع فعن الترصيح بالمنع؛
تعدية؛
ن
ز
أو االعتبـار ،فهذا موضع ال�اع ي� المسألة(ابن فارس.
. 1997ص/35السيوطي .المزهر/1/60المازري.2001 .
ش
الزرك� .2000 .
ص/150-151الغز
ال .المنخول /133أ ي
ين
/1/409-411الشوكا� .1998 .ص/25النصاري .فواتح
ي
الرحموت.)1/185
فذهب المازري وابن القصار وابن النجار من المالكية،
الش�ازي والرازي من الشافعية،
وابن رسيج وأبو اسحاق ي
ن
ج� من آ أهل العربية إىل جوازه .
عل
وأبو ي
الفارس وابن ي
ين
الجوي� والغز يال والمدي من الشافعية ،وعامة
وذهب
ث ي
ين
المتكلم� إىل منعه؛ وهو اختيار ابن
الحنفية ،وأك�
الحاجب ،وابن خويزمنداد من فالمالكية ،وابن الهمام من
ن
ض
الباقال� (ابن
والقا�
الص� ي�
الحنفية؛ وعزي إىل ب يأ� بكر ي
ي
ي
السبك آ/1/425-426 . 1999.الغز يال.المستصفى 1/322-
ي
/1/44الش�ازي1/185-186 .2008 .
/323المدي2003 .
ي
/السمرقندي . 1997.ص/385-386الباجي.)1/472. 2005.
خامسا :أدلة المثبتين

استدل المثبتون القائلون بجواز ثبوت اللغة بالقياس عىل
مدعاهم بأدلة منها :
ين َكف َُروا ِم ْن
1.1النقل ،قال تعاىل ُ
(ه َو ال َِّذ أي أَ ْخ َر َج ال َِّذ َ
ش
� َما َظ َنن ُت ْم أَن
أَ ْه ِل ال ِْك َت ِاب ِمن َ ِديَ ِار ِه ْم ل َ َّو ِل ال َْح ْ ِ
يَ ْخ ُر ُجوا َو َظ ُّنوا أنَّ ُهم َّما ِن َع ُت ُه ْم ُح ُصونُ ُهم ِّم َن الل َِّه
اه ُم الل َُّه ِم ْن َح ْي ُث ل َْم يَ ْح َت ِس ُبوا َوقَذَ َف ِ ف ي� ُقل ُِوب ِه ُم
َفأَتَ ُ
�ن
َ
َ
الر ْع َب يُ ْخ ِربُ َ
ون بُ أ ُيوتَ ُهم ِبأيْ ِد ِيه ْم َوأيْ ِدي ال ُْم ْؤ ِم ِن ي َ
ُّ
ش
فَا ْع َت ِب ُ�وا يَاأُ
(الح� .)2ووجه الداللة:
ول الَبْ َصار)
ِ
ي
ن
ش
وتجاوزه
ال�ء،
يع� عبور ي
أنه أمر باالعتبار ،وهو ي
العموم �ف
إىل يغ�ه ،وقياسه عليه ،وظاهره يفيد
آ ي
منها(المدي.
كل عبور وقياس؛ وقياس اللغة واحد
 .)1/44 .2003وقد ت
اع� فض النافون عىل إيراد
الدليل ،بمنعهم العموم ي� كل اعتبار؛ وإن كان
المعت� من حيث الظاهر؛ فال داللة فيه تدل
عاما ف ي�
ب

دخول القياس ف ي� اللغة(المرجع السابق)1/45
عىل
بالتأمل ف ي� داللة الدليل ،نجد أن مستندها الظاهر،
وداللته احتمالية ،تقبل التأويل عىل وجه من ن
المع�؛
وجه.
المدعى من وجه ال من
فتصدق عىل ّ
صحيح،كل أ
والسماء إذا
2.2إن وضع اللغة وضع حكمي
ن
المعا� ،فيجب أن تقتضيها حيث
وضعت إلفادة
ي
ن
وجدت؛ وإال بطلت فائدة المواضعة ومع� الدليل
(ابن عقيل .)2/368،371-373 .1999 .ت
واع�ض
الدليل ،ودفعوه بأن الحجية
النافون عىل إيراد هذا
فيه ضدكم وليست لكم؛ ألن وضع التسمية إن أفاد
إجراء االسم حيث وجدت الصفة ،ن
أغ� ذلك عن
القياس ،وذلك لثبوت التسمية حينئذ بالمواضعة؛
يجوز أن يكون االسم مقصورا عىل إفادة
كما أنه
تلك الصفة ف� تلك ي ن
الع� ،وذلك الجنس .وعليه ،فال
ي
يجوز أن يتعدى بالتسمية إىل يغ� الجنس (الباجي.
ف ،)1/474 .2005وهذا يولد احتماال؛ بأن الخصوصية
ي� االسم أقد تكون مراعاة؛ وعليه تكون العلة قارصة
فيه عىل الصل ،وإذا كان كذلك فال ت
يتأ� القياس.
 3.3إل أجماع وذلك من وجوه عدة:
الول :أجمع النحاة عىل رفع كل فاعل ،ونصب كل
مفعول ،ورفع كل مبتدأ ،وجر كل مضاف إليه ،وذلك
قياسا عىل ما سمع من العرب بعد استقراء كالمهم؛
إذ وجدوهم يستمرون عىل طريقة واحدة ف ي� الكالم،
المفعول
فلم يرفعوا الفاعل إال لفعله ،ولم ينصبوا
إال لوقوع الفعل عليه ؛ ف فحكموا بهذا الحكم ف ي�
كل فاعل ومفعول وجد ي� ف الكالم؛ قياسا عىل ما
العراب
سمع منهم ،وهكذا فعلوا ي� جميع وجوه إ
آ
(المدي .)1/44. 2003 .وقد ت
ض عىل إيراد هذا
اع�
ف
الوجه بأن القياس النحوي ترصف ي� أحوال الكلم،
وضعا مستأنفا؛ بخالف وضع ذوات الكلم،
وليسأن أ
القيسة النحوية ليس فيها ش
�ء مسكوت
كما
ي
ش
(الزرك�.
ه
بنظ�
أو
بعينه،
منطوقة
إما
فهي
عنه؛
ي
ي
.)1/409 .2000
ن
الثا� :إن العرب قد أجرت أسماء عىل مسميات
ف ي
ي� زمانها ،كرجل ،وإنسان ،وفرس ،أوذئب ،وغزال،
وحمار ،ثم بادوا ،وانبادت تلك العيان ،وحدث
من بعدهم أقوام أحدثوا أعيانا أأخرى ،أمثال تلك
أ
تسميتهم تلك السماء ،ومع ذلك
العيان ،ووافقت
ف
ما زال االسم مطروقا ي� زماننا من حيث التسمية؛
وإن كان وضعهم مقترصا عىل البعض أدون الكل،
ت
ال�
وما كان ذلك ليتم
القياس عىل العيان ي
دون أ
(الش�ازي2008 .
الصل
التسمية ف ي�
ي
وضعت لها آ
/1/186-187.المدي .)1/44. 2003 .ولم يسلم
ف
النا� إيراد هذا الدليل بل دفعه بقوله :إن
الطرف ي
حصلت له
الرجل عىل أمن
العرب قد أجرت اسم
عمار أ
والعصار
هذه البنية المخصوصة ،ف ي� سائر ال

والبلدان ،ولم تخص بذلك زمنا وال وطنا؛ ولذلك
الن� صىل الله
فإن ما توجه به الخطاب من ب ي
عليه وسلم إىل أمته ف ي� عرصه؛ فإننا نجريه اليوم
مع� النص؛ ال عىل ن
عىل أهل عرصنا ،عىل ن
مع�
القياس(الباجي ،)1/476 .2005 .كمـا أن كالمنـا
فيما لم يفهم عـن العرب فيه قرص ،أو اطراد؛ أمـا
إذا فهم فال فتتم فيه التسمية (المازري.2001 .
ص .)153والتأمل فـي إيراد الدليل ودفعه يوصلنا
مـن حيث المفهوم ،فإىل أن الداللة تصدق من وجه
والنا�؛ لتوفر نسبة مناط احتمالية
للطـرف المثبت
ي
للحكـم ف ي� الدليل لكل منهمـا ،ال من كل وجه.
الثالث :القياس ش
ال�عي؛ فكما يثبت القياس ش�عا،
أوىل؛ القتضاء الموجب للثبوت
يثبت لغة من باب
االش�اك ف� ن
فيهما؛ وهو ت
مع� يظن اعتباره بالدوران؛
ي
وإذا علم الحكم من جهة نظر القائس فيما تعلق
االستدالل عليه بالوجود
به من النصوص ،مع
االسم؛ كقولنا ف ي� الخيل :إنه ال زكاة
والعدم ،فكذا
فيها؛ ألنه ال زكاة ف ي� ذكورها؛ إذ بعد استقرائنا أصول
ن
ش
الذكور
وجدناها موضوعة عىل
ال�ع
التسويةفمايب�وجب �ف
ف
والناث ي� إيجاب الزكاة وإسقاطها؛
إ
ي
ذكوره ،وجب ف ي� إناثه ،وما لم يجب ف ي� ذكوره لم
فوجدناهم
فعرفنا الخيل عىل ذلك،
يجب ف ي� إناثه؛
فقلنا:إنها ال تجب �ف
ف
ال يوجبون الزكاة ي� ذكورها،
ي
إناثها ،وكذا عرفنا أن العلة ف ي� تحريم الخمر ،الشدة
المطربة؛ بالسلب والوجود؛ وهو أن الخمر كانت
عص�ا حلوا ،وكانت حالال ،ثم حدثت فيها الشدة
ي
المطربة؛ فصارت حراما ،ثم زالت الشدة؛ فتعود
وأنها
حالال؛ فعلمنا بذلك أن فالحكم تابع للشدة،
ن
المع� ف ي�
هي العلة فيه؛ فأثبتناه ي� النبيذ ،وهذا
إثبات االسم موجود؛ فإن الخمر قبل حدوث الشدة
ما كانت تسمى خمرا ،فحدثت الشدة ،فسميت
خمرا؛ وتزول الشدة ،فال تسمى خمرا؛ فلما رأينا
ن
المع� إذا وجد وجد االسم ،وإذا عدم عدم
هذا
االسم ،علمنا أنه هو العلة فيه ،فألحقنا به النبيذ
ش
�/187/ح العضد .)1/184ولم
(الش�ازي 2008 .ف1.
ي
ودفعه أ بقوله:
الدليل،
هذا
اد
ر
إي
النا�
الطرف
يسلم
ي
ألم يجب القياس ف ي� ف اللغة لما أوجب ف ي� الحكام؛
ال�يعة لن صاحب ش
لن القياس إنما جاز ي� ش
ال� فع
أطلق ذلك؛ ولو أ لم يطلقه لم يجز القياس ي�
ش
مر كذلك ف ي� مسألتنا؛ فإن العرب
ال�ع ،وليس ال
ف
تطلق القياس ي� اللغة ،ولو أطلقته لم يصح
لم
أيضا؛ ألن اللغة العربية إنما كانت فعربية الختصاصها
واستعمالها لها ،ال إلذنها ي� النطق بها؛ أال
بالعرب؛
ترى أنها لو أذنت ف ي� النطق بكالم العجم والفرس،
. 2005
لم يرص ذلك عربيا؛ فيصح دفعنا(الباجي.
 ،)1/476كما أن قياسكم هذا قياس مع الفارق؛ ألن

القياس ف� أ
الحكام عبارة من الله سبحانه وتعاىل،
وصاحب ي ش
ال�ع كالقائل :إذا غلب عىل ظن فالفقيه
ن يأ� إذا قلت قوال لعلة ،ووجدت تلك العلة ي� أمر
ئ
قضا� ،فلو قال
سكت عنه؛ فليقض فيه ف بمثل
ي
ت
عل� ي� أمر لم أسمه ،فسموه سادسا :أدلة النافيين
بي
العر� :إذا وجدتم ي
بمثل مـا سميت أنا به شبيهه  ،لكان هـذا مضافا
للعر� ،ولسـانا له؛ ولم يكن قياسا (المازري2001 .
احتج النافون لمدعاهم بأدلة أ منها:
بي
تعاىل(:و َعل ََّم آ َد َم ْ
ال َ ْس َما َء ُك َّل َها ث َُّم َع َر َض ُه ْم
اليراد ودفعه •قوله
.ص .)153وأنت ترى بدقة الموازنة ،أن إ
َ
ن
المدعى لكل فريق،
و� ِبأَ ْس َم ِاء َٰه ُؤ َل ِء ِإ ْن ُك ْن ُت ْم
يصدق الحكم فيه من وجه عىل ّ
َع َل ال ن َْم َل ِئك َِة َفق ََال أَنْ ِب ُئ ِ ي
�)(البقرة ف ،)31ووجه أالداللة :أن ظاهر النص
المناطي للحكم؛ال المناط
بناء عىل نسبة الشبه
َص ِاد ِق ي َ
ال� ض
ت
يدل عىل العموم ي� تعليم السماء؛ وإذا ثبت الحكم
تقت� المساواة ف ي� العلية المقتضية
ي
الكامل ف ي
بالنص ،لم يجز فأن نثبت له حكما آخر بالقياس؛ إذ
المساواة ي� الحكم .
ال يتصور القياس ي� معرض النص (ابن عقيل1991 .
4.4تسمية الشافعي النبيذ خمرا؛ وإيجابه الحد شب�به،
كما أوجب قطع النباش قياسا عىل السارق؛ ف والحد
سنوي .)1/123. 1999 .ولم يسلم
.
إ
/2/370-371ال ف
عىل الالئط قياسا عىل الزنا ،وأوجب الكفارة � ي ن
للنا� إيراد الدليل ،بل دفعه بضعف
الطرف
يم�
المثبت ي
ي
أ
الغموس قياسا عىل ي ن
االستدالل؛ لنا لو قلنا بالعموم؛ وأنه لم ف يبق آ اسم
المستقبل ،وتأول
اليم� ف ي�
ف
المفهوم ي� الية ال
إال وقد علمه آدم؛ فإن داللة
حديث (الشفعة للجار) ( -أخرجه البخاري ي� كتاب
يعلم كل أ
السماء ،وعلم
تنفي أن يكون يغ� آدم لم
الحيل ،فباب الهبة والشفعة،رقم /6976وأخرجه
ئ
الشفعة وأحكامها - )7/320-321بحمله
فبعضها ،واحتاج أإىل قياس ف بعض آخر عليه؛ والكالم
النسا� ي�
ي
ف
ش
(المازري2001 .
عىل ال�يك ي� الممر آوقال :العرب تسمي الزوجة
 .ي� علماء هذه المة ،ال ي� آدم! ف
جارا ش
النا� تعتمد عىل
فال�يك أوىل(المدي .)1/44. 2003 .ودفع
ص .)152ونرى أن رؤية الطرف ن ي
أ
أن المر توقيفي؛ يغ� معقول فالمع� ،والقياس ال
النافون إيراد هذا الدليل ،أن مستند الشافعي لم
يتم إال إذا كان معناه معقوال! � ي ن
يكن قياسا؛ إنما كان نصا ،وهو قوله عليه الصالة
ح� يرى الطرف
ني
التمر خمرا ) – (أخرجه البخاري
(إن من
والقياس يجري
؛
المع�
معقول
باب
من
أنه
المثبت
والسالم ف ّ
المع�؛ أ
كتاب أ
ن
ال ش�بة ،باب ف 23رقم أ15580-
والمر محتمل
فف ي� المشتقات من حيث توفر
بمعناه ،ي�
 /15581،3/496وأخرجه ت
المدعى لكل فريق ،يصدق من بعض الوجوه ،ال
ال�مذي ي� كتاب ال ش�بة،
ي� ّ
وبعموم
توقيفي؛
باب  ،8رقم  - )1872،4/297وهو
من كلها ،من حيث المفهوم.
اللواط ،ف
و� •إن صحة إجراء العملية القياسية ف ي� اللغة ،تتوقف
النص الوارد ف ي� الخمر ،وإيجابه الحد ف ي�
ي
ن
اللغة؛
الذن فيها من جهة
المع�،
عىل
النبش ،لم يكن لكون اللواط نز� ،وال لكون النبش
مع إ
أربابالعلة �ف
ف
رسقة ،بل لمساواة اللواط ن
ش
كما أن القياس ي� ال�ع يفتقر إىل معرفة
والنبش للرسقة،
للز�،
ي
ف
ف
ش
ش
القياس
المنصوص عليه؛ وإىل إذن صاحب ال�ع
المعت� ي� ال�ع؛ وأما
ف ي� المفسدة المناسبة للحد
ب
من ي�العرب �ف
ين
الذن
يم� الغموس فإنما سميت يمينا ال بالقيـاس ،بل
عليه؛ وال سبيل هاهنا إىل نقل إ
ي
ن
القياس عىل ما وضعوه؛ فلم يصح القياس؛ النعدام
الغموس
(اليم�
بقـوله عليـه الصالة والسالم:
ي
(الش�ازي .) 1/188 . 2008 .ودفع المثبتون
ش�طه
تدع الديار بالقع) ( -أخرجه البخاري بمعناه ف ي�
ي
إيراد هذا الدليل بقولهم:ال يتم القياس لدينا إال
كتاب الديات،باب 2رقم )6870،4/298فكان ذلك
ن
بالتوقيف .وأما تسمية الشافعي ش
لل�يك جارا ،إنما
المع�؛ وذلك إنما يعلم باستقراء
عىل
وضعوا
فيما
ف
ش
ال�ء عىل طريقة واحدة،
كان بالتوقيف ،ال بالقياس عىل فالزوجة؛ وإنما كان
كالمهم ،واستمرارهم ي� ي
ذكر الزوجة ،لقطع االستبعاد ي� تسمية ش
فيعلم بذلك قصدهم ،كما يعلم قصد صاحب
ال�يك
ش
معت�
جارا ،لزيادة قربه بالنسبة إىل الجار المالصق،
ال�ع ،وأما إ
فغ� ب
الذن من جهة أرباب اللغة ي
ن
فقال :الزوجة أقرب من ش
بالمع� .ونرى أن
ف ي� صحته؛ ففال يحتاج إليه مع العلم
ال�يك؛ وهي جار ،فال
ن
ش
تستبعد فيما هو أبعد ف منها؛ وعىل تقدير التسليم
النا� يساوي يب� التوقيف ال�عي والتوقيف
الطرف ف ي
إذن
النعدام
للدليل؛
المنتج
انعدام
�
اللغوي،
يكون قائال بالقياس ي� اللغة! إال أن يغ�ه مخالف
ي
أن آ
صاحبه ،ف� ي ن
ح� يكتفي االمثبت بتلميـح المعنـى ف ي�
ودفعه
الدليل
اد
ر
وإي
.)1/46-47.
2003
مدي.
(ال
له
ي
ف
ن
الذن ،وإن لم يوجد ترصيح.
وللنا�
المع� للمثبت من وجه،
حيث
من
يصدق
إ
ي
القياس ،بدليل ف أنا نراهم
من وجه؛ لدخوله ف ي� عموم النص؛ ونظرا الحتمالية •إن االسم لم يوضع عىل
ف
ين
ين
يفرقون ي ن
المتفق� ي� الصفة ،ي� التسمية
الشيئ�
ب�
الداللة من حيث الظاهر ،يصلح التأويل مستندا لكل
فريق.

ين
الموضوعة لها؛ فخالفوا ي ن
المتشاكل� ف ي� االسم؛
ب�
أ
إذ سموا الفرس أ
السود أدهم ،والبيض أشهب ،وال
يطلقون ذلك عىل الحمار إذا وجدت فيه الصفة،
أ
وللحمر الذي ي�ض ب إىل السمرة الكميت ،والذي
ي�ض ب إىل البياض أشقر ،وال يطلقون ذلك عىل يغ�ه،
ويطلقون عىل الغراب
مع وجود هذه الصفة فيه! ف
فد فل
و� الخيل بلقّ ،
إذا كان فيه بياض وسواد أبقع؛ ي
ذلك عىل أنه ال مجال للقياس فيه ،وأن المرجع ي�
اللغوي(الش�ازي/1/189 .2008.
ذلك إىل الوضع
ي
ن
السمعا� .)1/281. 1997 .لم يسلم الطرف المثبت
ي
لو ثبت طريقا
فإيراد الدليل؛ بل فدفعه أ بقوله :إن هذا
اللغوية ،أ
صبح طريقا
ل
ي� إبطال القياس ي� ف ال أسامي
الحكام ش
ال�عية؛ ألن الشارع
إىل إبطال القياس ي�
ين
فرق ي ن
المتشاكل� ف ي� ش
ال�عيات؛ وهو المذي،
ب�
ن
من مخرج واحد ،وأحدهما
والم� ،وهما يخرجان
ي
آ
نجس يوجب الوضوء ،والخر طاهر يوجب الغسل؛
يوجب الغسل إذا كان عىل
لكن الخارج من
الذكرتوجد ف
البول
أن
وهو
البول؛
�
ال
الصفة
صفة ،وتلك
ي
يتكرر ،فتلحق المشقة ف ي� إيجاب الغسل منه؛ ف ي�
ن
ين
الم� يتدفق نادرا؛ وكذا ورد ش
ال�ع بجواز
ح� أن ي
النظر إىل وجه المرأة ،وهو يجمع المحاسن ،وبالمنع
من النظر إىل عقبها ،وليس ن ز
الحائض
بم�لته؛ وأمرت
الصالة؛ لنأ
بقضاء
بقضاء الصوم ،ولم تؤمر
المشقة ف
والصالة
قضائه،
�
الصوم يقل ،فال تلحق
ي
ث
تك� ،فتلحق المشقة ف ي� قضائها؛ كذلك الشأن ف ي�
أ
ت
ال� ذكروها ،إنما أطلقت عىل مسمياتها
السماء ي
فبصفات هي عليها؛ فالبياض علة التسمية بالشبهية
الفرس؛ وكذا سائر ما ذكرتموه؛ فال يكون دليلكم
ي�منتجا ف
بعد
ونرى
.)446
ازي.التبرصة
المدعى(الش�
�
ي
ي
إيراد الدليل ودفعه أن أ
الخذ بمقولة التوقيف ف ي�
أ
الصل ،عىل حد سواء ف ي� ش
ال�ع أو الوضع اللغوي،
معقولية
يؤدي إىل إبطال العملية القياسية؛ لعدم
ن
المع� ف ي� المقيس فعليه؛ كما أن قياس التشاكل أ ف ي�
ش
اللغة عىل التشاكل ي� ال�ع؛ قياس مع الفارق ،لن
ن
المع� ،فال يجري
العبادات توقيفية ،يغ� معقولة
فيها القياس؛ كما أن االطالع عىل فتوقيف واضع اللغة
يغ� مستطاع؛ وهذا يولد احتماال ي� الدليل؛ والدليل
االحتمال بطل به االستدالل.
إذا
طرقهإثبات أ
سماء المشتقة بالقياس ،لجاز إثبات
ال
جاز
•لو
العالم أ
أسماء أ
واللقاب بالقياس؛ ولما لم يجز هذا،
لم يجز ذلك؛ كمـا أن العرب لم ت ز
تل�م طـرد االشتقاق
ف� أ
المتشاكل� (السمعا�.ن
ين
السماء ،كشأنها ي ن
ب�
ي
ي
ن
 .)1/45.دفع أالطرف
1997
.
/1/282.الجوي�
1997.
المثبت إيراد الدليل ،ي بأن أسماء أ
العالم واللقاب
ن
يجري فيها القياس؛ كما
المع�؛ أفال
يغ� معقولة
أ
أنه قياس مع الفارق؛ لن السماء المشتقة وضعت

ن
المع�؛ فجاز إثباتها بالقياس ،وصارت ن ز
عىل
بم�لة
أ
ش
الحكام ف ي� ال�ع؛ فما ال يعقل فمعناه منها ال يجوز
إثباته بالقياس ،كعدد الركعات ي� الصالة ،وأنصبة
ن
المع� ،وعقل معناه جاز
الزكاة؛ وما وضع منها عىل
)1/190
.
2008
ازي.
(الش�
القياس عليه؛ كذلك ههنا
ي
ف
النا� أن
ونالحظ أأن الطرف أ المثبت يسلم للطرف ن ي
لقاب يغ� معقولة المع� ،وال
أسماء العالم وال
ال�اع؛ إنما ن ز
تعلل؛ لكن هذا ليس ف� محل ن ز
ال�اع فيما
ن ي
عقل بعض المع� فيه؛ ووجدت بعض المشابهة
ين
ب� المقيس والمقيس عليه؛ فالعرب لم ت ز
تل�م
ف
ن
ن
س� طرد االشتقاق ي� المسميات؛ فقد سموا الدابة
الجن�ن
لدبيبها ،ولم يسموا كل ما يدب دابة؛ وسموا ي
جنينا الستتاره ،ولم يسموا كل ت
مست� جنينا؛ وكذا
الخمر ليس ف� ن
الطراب؛ إنما هي من
مع� اسمها إ
ي
والتخم�؛ فلو ساغ االستمساك
المخامرة  ،والتخامر،
ي
باالشتقاق ،لكان كل أما يخمر العقل ،أو يخامره وال
يطرب خمرا؛ وليس المر كذلك؛ فالدليل يصدق من
فالثبات والنفي ال يكون
وجه ،فال من كل الوجوه؛ إ
ين
الفريق� .
المدعى لكال
مطردا ي� صدق التسمية عىل ّ
القياس إلحاق أمسكوت عنه بمنطوق؛ وذلك ال
•إن
يستقيم ف ي� اللغة؛ لن الفرع لم تتكلم به العرب،
نطقت به،
فلم يكن من لغتها؛ وإن أريد إلحاقه بما
فهو وضع من جهته ،ال من جهتهم؛ واستعمال ف ي� يغ�
ش
العرب(الزرك�/1/409 .2000 .الباجي.
ما استعملته
ي
/-474.1/472. 2005الغز يال.المستصفى.)1/323
اليراد ،بأن الحال ال يخلو ،إما
ودفع الطرف المثبت إ
أن ينهونا عن طرد علتهم؛ والقياس عىل تسميتهم،
أو يأمرونا بذلك؛ أو يصمتوا عن أمرنا ونهينا؛ فإن
ش
ال�ء بهذه التسمية ،وال نسمي
قالوا :سمينا هذا ي
يغ�ها بها ،وإن كان مشبها لما سميناه؛ ففي هذه
ش
ال�ء االسم الذي
الحالة ال يجوز أن يسمى ذلك أ ي
نعده من لغتهم؛ لن من فعل ذلك
نهوا عنه؛ وال ّ
كان مكابرا لهم ،وكاذبا عليهم ،وإذا أمرونا بالقياس،
وأفهمونا أنهم وضعوا هذه التسمية لكل ما فيه
ن
مع� المسمى عموما ،ح�ض لديهم أو غاب؛ نسمي
ذلك بهذه التسمية ،ونضيف ذلك إليهم؛ وال نكون
ين
كاذب� عليهم؛ وليس هذا بقياس ،إنما هو إتباع لهم
فيما وضعوه من المسميات ،نصا رصيحا أو ضمنيا،
كانت
أو تلويحا؛ ولهذا سمينا العالم منا عالما ،وإن
فتش� إىل عينه بهذه التسمية؛ ألنا
العرب لم تره ،ي
علمنا ض�ورة أنهم لم يقصدوا قرص هذه التسمية
مش�ين بها إىل
عىل علماء عرصهم! بل
وضعوها ي
ت
يأ� بعدهم (المازري.
من رأوه من العلماء،
ومن ي
ن
/152-153السمعا� .)1/281 .1997 .إذا نظرنا
.2001
ي
إىل فظاهر الدليل ،وحرفيته ،يصدق من وجه للطرف
ن
المع� من حيث المفهوم،
النا�؛ وإن نظرنا إىل
ي
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فيصـدق من وجه للمثبت؛ لكن االحتمالية ف ي� داللة
عىل المدعى تبقى واردة.
الدليلاد أ
ين
ين
والناف�؛
المثبت�
قبل
من
ودفوعها
دلة،
ال
بعد إير
نجد تعويل الطرف المثبت عىل النقل واالشتقاق ف ي� مبناه؛
ن
المع�؛ بينما الفريق
ومنحاه التعليل والتأويل قاصدا
ف
ت
ز
النا� وإن كان مستنده النقل ،إال أن منحاه االل�ام بحرفية
ي
ن
والمع�
النص ،وعدم تجاوزها إىل التعليل والتأويل؛
ض
ين
الفريق� ،ش�عا أو لغة؛
للثبوت والنفي لكال
المقت�
ي
ف
ن
ت
هو االش�اك ي� مع� يظن اعتباره بالدوران؛ فإنهم سموا
يسمى البحر،
الزجاجة قارورة؛ الستقرار الماء فيها ،وال
ن
المع�؛
والجب ،والدار قارورة ،لمشاركتها القارورة ف ي�
ين
الفريق�،ال من
فهي تصدق من وجه عىل المدعى لكال
كل وجوه االدعاء ،وهذا الوجه يشكّل جزءا من العلة ال�ت
ي
ت
ال� تدل عىل كل
تصلح لوجه من أالحكم؛ ال ّكل
العلية ي
بالمع� ّأ
ن
ن
الخص ،وإليك شهادة
بالمع� العم ،ال
الوجوه
ابن فارس":إن للغة العرب قياسا؛ وإن العرب تشتق بعض
العر� للدرع جنة؛ وأجنه الليل،
الكالم
من بعض؛ أفيقول ب ي
وهذا ي ن
الظهور ،فيقول :آنست ش
ال�ء
من
نس
ال
وإن
،
جن�
ي
أبرصته ،وقد ذكره ن ز
الت�يل عىل لسان موىس َ(و َه ْل أَتَاكَ
وس)(طه ،)9وعىل هذا سائر كالم العرب؛ فإن
يث ُم
َح ِد ُ
وقفنا َ ٰعىل أن االجتنان ت
التس� ،هو الذي وقفنا عىل
الذي
أن الجن مشتق منه ،وليس لنا اليوم أن ت
نخ�ع ،وال أن
(ابن
نقيس قياسا لم يقيسوه؛ ألن ف ي� ذلك فساد
اللغة"بابا �ف
ن
ج� فقد أفرد
ي
فارس. 1997.ص .)35-36وكذا ابن ي
اللغة المأخوذة قياسا "إنك ال تجد مخترصا من العربية
ض
ن
الموا�،
المع� فيه؛ فقد جاءوا بجميع
إال وهذا
ي
ن
ن
والمفعول� ،والمصادر،
الفاعل�،
وأسماء
والمضارعات،
ي
ي
الزمنة ،أ
وأسماء أ
والمكنة ،فيوردوها لفظا منصوصا مغيا؛
ال مقيسا وال مستنبطا؛ لكن القوم بحكمتهم وزنوا كالم
وفصلوه ،وما
العرب ،فما وجدوه يتدارك بالقياس ق ّننوه ّ
الكث� من اللغة
ال يتدارك قبلوه عىل هيئته؛ فلما رأوا
ي
مقيسا؛ منقادا ،سموه بمواسمه ،وأما القليل فأوردوه؛
تز
وألزموا كلفته ،ومعاذ الله أن ندعي أن جميع اللغة
وال�موا
أ
تستدرك بالدلة قياسا؛ لكن ما أمكن ذلك فيه قلنا به"(ابن
ن
ج� .الخصائص.)2/40،42،43،88
ي
ن
ج� ،أنه
وأنت ترى من ظاهر كالم ابن فارس وابن ي
وجه ،إذا كان ضمن الضوابط
يصدق للفريق المثبت من ف
النا� ،إذا كان خارجا عن هذه
والقيود؛ ويصدق للفريق ي
الضوابط والقيود؛ إذ فإطالق العنان لالشتقاق عىل جميع
أ
ش
للبيان(الزرك�.
الموضوعة
الشياء؛ يوقع اللبس ي� اللغة
ني
ف
يع�
 ،)1/408 .2000وصدق االحتمالية �
الداللة ال ي
أن تكون قطعية؛ وعليه جاء حكم ي ن
السمعا� "واعلم أن
ي
كلماتهم ف� نفي إثبات أ
العرب بالقياس
السامي ف ي� لغة
أ
قوي جدا! ي أ
فالوىل أن تقول:ال يجوز إثبات السامي ش�عا،
وال يجوز إثباتها لغة"( .)1/283 . 1997فوهذا الذي اختاره
ابن رسيج وأيده الغز يال "إن المسألة ي� مظنة االجتهاد،

نقطع بقولها ،وال ردها من ف جهة الصحابة؛ وعدم
فال
القاطع ف ي� القبول ف ال يكون قاطعا ي� رده ،وال يبعد إفضاؤه
وعىل
إىل غلبة الظن ي� بعض الصور
(المنخول .)450آ
الخر ف ي�
هذا يتساوى الفريقان؛ وليس أحدهما أوىل من
ت
ال�جيح إال بقرينة؛ ويرى المثبت أن ما تعلق به من فدوران
النا� من
الوصف المناسب يمثل علة تامة ،وما تعلق به ي
دوران يغ� مناسب؛ والتحقيق ف ي� الدوران إذا كان مع أمور،
بعضها مخيل ،وبعضها يغ� مخيل ،فالعلية للمخيل
السبك ،)1/427. 1999 .و من ّثم حكم
فقط (ابن
ي
صدر ش
ال� أيعة" :اعتبار المناسبة أمر مصحح للوضع ال
موجب" (النصاري.فواتح الرحموت .)1/185والعربية وإن
شكال
للبداع،
كانت لها خصائص ومزايا فإن
متسعا إ
فيها أ
العر ب يا� الذي وقف ف ي�
ذلك
ومضمونا ،أ ولعلك تعجب من
الخفش ،فسمع كالم أهله ف ي� النحو؛ وما يدخل
مجلس
معه ،فحار وعجب ـ والعجب يتضمن ن
مع� االستنكار:
"أراكم تتكلمون بكالمنا ف ي� كالمنا ،بما ليس من كالمنا" (ابن
وجه،
القفطي ،)2/36-42 .1986 .وقد يصدق عليه من
عر� ،ف ي�
مسائل أبنية الترصيف؛ فهم يتكلمون بكالم ب أي
عر� ،ما ليس من كالم العرب؛ وال يكون الجداد
كالم ب ي
آ
والباء قد نطقوا به؛ وربما تأ� القرآن بكلمات اختلف
فيها العرب أنفسهم؛ وإن نزل بلغتهم؛ لكن يصدق
عىل كالم العرب ،فهو من كالم
ولو من وجه ،ما
تقرص أ
قيسدلة ف
المستجد ،خاصة
عن
إجابتها
�
ال
العرب؛ وقد
ي
والمعا� غ� محدودة؛ أ
واللفاظ قوالب
وأنها محدودة،
ني ي
ولك تؤدي اللغة وظيفتها ،ال بد أن تحمل أو
لمعانيها؛ ي
تنقل ن
مع� ،أو رسالة؛ وقد استحدث ما يسمى علم دراسة
ن
المع� ف ي� اللغة ،ويرى ابن القيم " أن حسن استيفاء
السالم ،ومقامه
النظر وحسن المقصد يعدان ساقا إ
عليهما؛ فالتعويل ف أي� الحكم يعتمد عىل قصد المتكلم،
وفهم مراده من اللفاظ؛ إن من عمومها ،أو من عموم
ن
المع� الذي قصده من عموم العلية ،وقد يكون الفهم
ن
من المع� أقوى ،وقد يكون العكس من اللفظ ،وقد
ين
الفريق� ما يخل بمعرفة مراد
يعرض
يتقاربان ،وقد
لكال أ
فيعرض أ
عمومها
عن
بها
التقص�
لفاظ
ال
رباب
ل
المتكلم،
ي
أريد بها ،ويعرض ألرباب
ما
فوق
وتحميلها
هضمها،
أو
المعا� نظ� ما يعرض ألرباب أ
ن
اللفاظ؛ وإذا كان أصحاب
ي
ي
ن
جهدا فوق طاقتها ،وفوق
معا� النصوص
القياس ّ
حملوا ي
أ
قصوا
ما حملها الشارع؛ فإن أصحاب اللفاظ والظواهر ّ
 .)1/174-176وهذا الحكم
بمعانيها عن مراده" (.1999
ف
والنا� ،وعىل هذا ن ن
س�
المثبت
يصدق
ي
بالتأويل أ
العىل ف
س�ها عىل ن ن
س� أهل العربية،
أهل
من
العقول
صول ي� ي
ف� تناولها ،وتجاذبها أ
اللفاظ؛ وما يمكن أن يشتق منها من
ي
ن
ومعا� ،وما ال يمكن ،والذي أريد التنويه إليه أنه
قوالب
ي
ن
عزي إىل ض
لكن هذا العزو
الباقال� القول بالجواز؛
القا�
ي
ي
آ
ش
الزرك�" :واختاره المدي (.2003
ليس عىل إطالقه ،قال
ي
 ،)1/44وابن الحاجب ش(�ح العضد ،)1/183إال أنهما
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وهما ف� النقل عن ض
القا� ،فنقال عنه الجواز؛ والذي رصح
ي
ي
به ف ي� كتاب التقريب ،إنما هو المنع ( ،)1/407 .2000وكذا
ابن عبد الشكور"فجوزه ش�ذمة قليلة ومنهم ض
القا� أبو
ي
ن
الباقال� (فواتح الرحموت ،)1/185وعىل التحقيق فيما
بكر
ي
نقله الباجي أن ذلك ال يجوز (.)1/472 .2005
سابعا :بعض الفروع كأمثلة في توجيه
رأي المثبتين والنافين.

قد تمس الحاجة إىل النظر ف ي� ثبوت تسمية لمسمى ف ي�
محل؛ أو نفيها ،ت
ح� يعلم دخولها تحت ظاهر يحتج به
ت
واش�ك
ش�عا ،أو لغة أوف خروجها؛ فإذا سمي محل باسم،
آ
معه اسم آخر � ن
المحلية ،فهل يمكن تسمية الخر
مع�
نّ
ي
ض
المقت� لذلك ،أم ال؟
المع�
لوجود
بهذه التسمية،
ي
ومن ذلك :
النبيذ ،فقد وجدنا من مهمات هذا أ
الصل عند
1.1
المثبت� ،إلحاق النبيذ بالخمر؛ ت
ين
ح� حكموا بتحريم
وكث�ه؛ فتمسكا بأصل االسم؛ تأسيسا عىل
قليله ي
أ
الصل اللغوي ي� لغة العرب ،فإن العرب تسميه
خمرا ،وقد فهمت ذلك من تحريم الخمر؛ فإن أقواما
أراقوا ما كان عندهم من النبيذ؛ من يغ� توقف ،أو
ش
(الزرك�.2000 .
استفسار ،فدل عىل أنه من لغتهم
ي
 ،)1/409وكان أبو العباس ابن رسيج ،إذا سئل عن
مسألة النبيذ ،يقول" :أنا ّ
خمر،
أدل عىل أن النبيذ
فإذا ثبت ذلك؛ فحكم الخمر منصوص عليه ف ي�
ن
نجا� . 1962 .ص ،)185وعلته إيقاع
كتاب الله (الز ي
والبعد عن أذكر الله أ والصالة،
العداوة والبغضاء،
وهذه العلة موجودة ف ي� سائر النبذة الخرى ،أال
ال� هي ن
ت
بمع�
ترى أن الخمر مشتق
من المخامرة؛ ي
التغطية ،ومنه المرأة ت
ال� تغطي وجهها يقال عنها
ي
مختمرة؛ أ
ن
الميدا�
والصل ف ي� ذلك عىل ما ذهب إليه
ي
"أن الخمر يطلق عىل ما واراك من شجر ،أو حجر؛
وإنما يضاف إىل الخمر للزومه إياه ()1/386 .1995
أو عىل المجاورة له ف ي� الغالب ،آكقولهم :جرى النهر
يز
(المدي)1/25. 2003 .
والم�اب ونحوه ،عىل المجاز
ف
ن
ش
ح� منع النافون
ال�ء يأخذ حكمه؛ ي� ي
وما جاور ي
ذلك؛ ألنه يحتاج إىل نقل عن العرب؛ وليس من
الممكن فأن ننقل عن واضع اللغة ،وعليه فال يجري
ن
.1962
نجا�.
القياس ي� اللغة(الز ي
ص .)184النباش �ف
ف
2.2النباش ،فمن أثبت القياس ي� اللغة؛ أدرج
ي
مسمى السارق ،إلحاقا له بسارق مال الحي؛ فيثبت
له اسم السارق قياسا؛ ت
ح� يدخل تحت عموم قوله
َ
الس ِارقَةُ فَا ْقط َُعواْ أيْ ِديَ ُه َما َج َزاء ِب َما
َ
الس ِار ُق َو َّ
تعاىل(:و َّ
ك ََس َبا نَكَاال ً ِّم َن الل ِّه َوالل ُّه َع ِز ٌيز َح ِكيم)(المائدة)38؛ إذ

الثمان وسارق أ
ب� سارق أ
الكفان؛ ف� ي ن
ال فرق ي ن
ح�
ي
ف
تحت ظواهر النصوص
النباش
النا� إدراج
يمنع ف ي
أ
أ
ف
الواردة ي� الرسقة؛ لن السماء ي� اللغة توقيفية ،يغ�
ن
المع� ،فال يجري فيها القياس .
معقولة
ف
التسمية؛
�
أدرجه
اللغوي
القياس
أثبت
فمن
3.3الالئط،
ي
لوجود ن
فيقاس عليها الالئط ف ي�
فيها،
نا
ز
ال
مع�
إثبات اسم الز نا�؛ ت
ح� يدخل ف ي� عموم قوله تعاىل:
ي
َاج ِل ف ُدوا ك َُّل َو ِاح ٍد ِّم ْن ُه َما ِم َئةَ َجل َْد ٍة َوال َ
(ال َّزا ِن َيةُ َوال َّز ِ ن يا� ف ْ
ون ِبالل َِّه
تَأْ ُخذْ كُم ِب آه َما رأْفَةٌ � ِدين الل َِّه إن كُن ُت ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
الِ ِخر َ َول َْي ْشِ َيه ْد َع ِذَ ابَ ُه َما ِ طَا ِئ َفةٌ ِّم َن ال ُْم ْؤ ِم ِن ي�)ن
َوال َْي ْو ِم
ف
(النور ،)2ف ِ� ي ن
النا� هذا القياس بعدم
ح� منع ي
ف ي
اطراده ي ف� حد واطئ البهيمة؛ إذ يفتقر إثبات هذه
التسمية ي� هذا الوطء إىل النقل عن العرب؛ أو قياسا
عىل ن
مع� االشتقاق ،وهو العلو الذي أخذ منه الزنا
آ
بالدمية (المازري .2001 .ص.)151
4.4البنج والمخدرات ،أدرجها المثبت تحت الظواهر
المع� وهو ت
ن
س� العقل ولو من
النصية ،لصدق
ف
وجه؛ فبل قد يكون الفرع ي� قوة العلية أقوى من
أ
ن
المعا� ،وال
س� جميع
الصل ي� عليته؛ لذا يتوجب ب
ي
يقترص عىل أحدها؛ لجواز أن يكون بعضها أقوى من
معانيه؛ أ وإذا كان
معت�ا بأقوى
بعض؛ فيكون الحكم
بن
معا� الحكم ف ي� الصل من
ذلك كذلك ،لم تخل ي
أن يكون الحكم متعلقا بجميعها؛ أو ببعضها؛ وقد
بأحد آمعانيه؛ وقد ال يصح ،وقد
يصح تعلق الحكم
داخال ف
معت�ا
ال
�
أحدهما
يكون
خر ،فيكون الحكم ب
ي
بالمع� أ
بالمع� أ
ن
ن
الخص(الماوردي.2003 .
العم ال
للمثبت
 ،)20/196وعىل التأويل يصدق الحكم
ف
ن
المع� ف ي�
والنا� ف ي� الفروع من وجه ،من حيث وجود
ي
االسمية من عدمه.
5.5الكفارة ف ي� القتل العمد ،أدرجها المثبت وأوجبها
ن
المع�
القتل الخطأ؛
فعليه بقياسها
عىل ف� أ
لصدقيرى النا�ف
� الفرع ث
الصل ،ف� ي ن
ح�
منه
أك�
أ ي
ي
ي
ي
ف
أن القياس ال يجري ي� الحدود والكفارات؛ لنها
ن
المع�؛ وإن أوجب الحنفية
معقولة
توقيفية يغ�
أ
الفطار بالجماع؛
بالفطار بالكل ،قياسا عىل إ
الكفارة إ
ن
إفساد الصوم
جناية
تكف�
وهو
،
المع�
لمعقولية
ي
المع� موجود ف� أ
ن
الكل ش
وال�ب؛
أمن كل وجه ،وهذا
أ ي
فكان
المساك عن ال آكل والجماع؛
لن الصوم هو إ
بالخر؛ وإذا فاستويا ف ي�
الفساد
الفساد
نظ� إ
إ
بأحدهما ي
ف
الثم؛ فيجب أن يستويا ي� وجوب
الفساد استويا ي� إ
إ
الرافع (السمرقندي .تحفة الفقهاء/1/361،424
السنوي .2000 .ص.)577
إ
الحيض
بأقل
لها
ومثل
المثبت
أدرجها
ات،
ر
المقد
6.6
ح� قاس الحنفية فيها ت
ث
وأك�ه؛ ف� ي ن
ح� ف ذهبوا ف ي�
ي
تقديراتهم إىل الدلو ،ئ
فرقوا ي� سقوط
والب�؛ إذ
الدواب إذا ماتت ف� آ
ف
البار؛ فقالوا ي� الدجاجة
ي

٣٤

ف
نز
و� الفأرة
ونحوها :ن زي�ح شأربعون أو خمسون دلوا ،ف ي
و� الحمام
ونحوها ي�ح ع�ون دلوا أو ثالثون؛ ي
ويرون أن ثبوت هذه المراتب بإجماع
ونحوه ثالثون،
الصحابة توقيفا؛ ألنها ال تعرف باالجتهاد (المرجع
السابق .)1/60وعندما نتعهد هذه المسألة بمزيد من
النظر والتأمل نجد فيها ي ن
علت�؛ علة االسمية وهي
مضافة إىل العرب؛ وبها يعرف السبب الذي دعاهم
إىل وضع التسمية؛ وعلة حكمية وهي مضافة إىل
صاحب ش
ال�ع؛ وبه يعرف الداعي الذي من أجله ش�ع
ن
الحكم؛ وقد يكون يب� العلة والحكم ارتباط ولزوم
ن
المع�؛ ف إذا كان معقوال؛ ف وقد ال يكون،
من حيث
المعنوي؛ إذ
�
يكون
،
الحس
�
يكون
كما
واللزوم
ي
ي
ن
يثبت الحكم ف ي� القياس ي ش
المع�
ال�عي عقال؛ ألن
ن
العلية ي ن
ب�
المع�؛ إذ
يجذب
يجوز أن تكون عالقة ّ
ن
ن
المعا�؛ فيجذب أمع� العلة لمعلوله؛ وال يجذب
ني
المع� اللفظ (النصاري.فواتح الرحموت)1/185؛
الحتمال وضع العرب للّغة وضعا يحتمل القياس،
ويحتمل أنها وضعت صيغا ال تحتمل القياس؛
المص� إىل القياس
ومع تعارض االحتمال يمتنع
ي
ن
نجا� .1962 .ص .)144وعليه ،يصدق الحكم
(الز ي
المدعى ،من
للمثبت من حيث العلة الحكمية عىل ّ
بعض الوجوه؛ لتوفر نسبة من هذه العل ّّية ففيه،ال
للنا� من
من كل الوجوه؛ لعدم االطراد؛ ويصدق ي
توقيفية من بعض الوجوه،
االسمية أنها
حيث العلّة
ّ
ّ
الحتمالية النقل
وال يصدق النفي له من كل الوجوه؛
ّ
والقياس عن واضع اللغة؛ وتفويض العلم بذلك إىل
ش
�ء عليم.
من هو بكل ي
الخالصة وأهم النتائج

الشكالية؛ وبيان وجهات
بعد عرض المسألة ،وتحديد إ
النظر ،ما ي ن
ب� مؤيد ومعارض؛ بناء عىل االحتمالية الواردة
فيها ،نخلص إىل أهم النتائج:
أ
الوىل :إن ن ز
ال�اع ف ي� هذه المسألة أقرب إىل اللفظي منه
إىل المعنوي .
ن
الثانية :إن العزو إىل ض
ين
المثبت�،
الباقال� ف ي� كونه مع
القا�
ي
ي
ليس عىل إطالقه عىل التحقيق .
الثالثة :فإن المثبت للقياس اللغوي يكون بمثابة من لديه
واحدة .
شاهدان ي�
قضية أ
الصوليون عىل المصدر ف ي� عملية
الرابعة :اعتمد
االشتقاق؛ فكان منحاهم برصيا فيما ذهبوا إليه.
تبد فل وتبادل المواقف ف ي� هذه المسالة؛ فبينما
الخامسةّ :
مهر الحنفية ي� القياس؛ باعتمادهم منهج التحليل

والتعليل ،فإذا بهم يكتفون بالوقوف عند الظاهر ،ف� ي ن
ح�
ي
المسألة؛
الشافعي يتبادل الدور مع الحنفية ف ي� هذه
نجد
يؤدي دوره �ف
فيتوسع ف� ن
اللغوي؛ وكالهما
القياس
مع�
ي
ي
الت�يع؛ وإن اختلفت أ
مس�ة ش
الدوار والمواقف.
ي
التوصيات:

ال ّبد من التوجه إىل مداخل اللغة ،وامتالك مفاتيح أرسارها؛
قبل ال ّتوجه إىل مداخل ش
واضطّالعا بها؛ إذ
ال�يعة اطّالعا
أ
السعي
ما زال هناك مجاهيل ،يتوجب أعىل أهل شالصول ّ
عية!.
إىل اكتشافها؛ لما لها من صلة بالحكام ال� ّ
قائمة بأسماء المصادر والمراجع
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